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1. はじめに
群馬高専（以下、本校）では機械工学科の 2、3 年生

































図 1 翼型ノズル 















図 3 同時 5 軸加工のイメージ 





れの動きは、図 3の X、Y、Z 軸のそれに相当する。図
3 で機械を真上から眺めたときに、横軸を X 軸、縦軸






図 3 の A 軸と C軸を加えた 5 軸加工の場合、前述し
た 3 軸の動きに加え、材料を保持するテーブルが X軸






図 5 マシニングセンタによる学生作品 





工作機械であるため、X 軸と Y 軸がマシニングセンタ
のそれとは反対となる（図 4）。また、最も大きな違い


















































している 4,5)。VERICUT はパソコン上で NC 加工プログ
ラムの動作確認作業ができるソフトウェアであり、ワ
ーク（材料）に工具が衝突することを防止する目的で 
図 7 VERICUTによるシミュレーションの様子 
図 8 VERICUT上での工具設定 
















































図 10 工具寸法の取得 


















図 12 学生による CAM 操作の様子 






















図 14 工具メーカーの切削条件表 









































































9) 切削加工条件(日進工具株式会社 HP 参照)
（https://www.ns-tool.com/ja/）




Simultaneous multi-axis NC machining education with ICT 
Kunio OKAMOTO, Hisao YAGUCHI
Simultaneous multi-axis NC machining education is developed by using information-
communication technology, such as NC simulation. The simulation by VERICUT is used to verify 
tool motion and material removal process on PC screen. Required cutting conditions in the real 
machining are provided in the Excel table shared. As a result, practice by means of VERICUT and 
CAD/CAM is found to be effective to learn the skill of simultaneous multi-axis NC machining. 
　ICTを??した????NC????の?????　　77
78　　THE GUNMA‑KOSEN REVIEW,No.38,2019
